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　Etcujima line was built in 1929, to separate 6 km line from kameido station to shiohama of koto ward to 
east side and west side.
At that time, it was active in distribution of north side and south side of koto. Now, hardly used. It would not 
be used in the future. Koto ward developes a policy of LRT plan, but it is Tokyo metropolitan's issue that to 
consuit the convenience of the public kills the working of nature and life. Ground　and locality was lost 
by repeating scrap and build in bubble economy is countless. I propose the line piercing 6 km 
city make public spase by utilizing. I imagine the future of the line lives and cares for people by 
focusing 6 points in 6 km line.


































6km という距離をポジティブに捉えると、自転車好きには往復 12km で 30-60 分区間と、街を全貌しながらサイクリングできるいい距離だし、歩行者にとっては、1,2km 毎に違
うマテリアルの風景と場所が体験できる新しい都市の線になると考えている。
インフラを自動車ではなく、歩行者や自転車が勝つような風景を想像する事にした。










東西方向のインフラ 越中島支線の 6 地点
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2:土手っぽさ 4:緑景っぽさ 5:工場っぽさ 6:果てっぽさ1:新旧の下町ぽさ 3:水景っぽさ
（っぽさ）：
日常の（っぽさ）から今までなかったパブリックな建築を考える。（っぽい）といった街のプロパティを読み取り形の手がかりにした。特に6つの地点において江東区の南北における特色が見られた。6つの地点を繋ぐ越中島支線にはサイクリングロードと歩行者通路を整備し、地点と線、
静と動が造りゆく都市の風景を模索する。
ファーストイメージのモデル
site1
site5
site6
site2
site3
site4
